

## مقّحهة

كانت إدارة الموّتمر الحالمي لتكريم شاعر العرفان فريد
 وساثل الإعلام، راجية من يرغب من الأدباء في العالم أن يوافرها بمقالات مسذّدة تتعلّق بهذا الشـاعر الكبير .

وترات الإعلان في إحلى المجلئّت الأدبيّة . ولما كنت شـغوناً بالتصوف منذ زمن بعيد، تشدلني إلب نزعة حميمة، عزمت على اقتحام مذا العالم الغريب مهـما كان الوقت الباقي ضيفاً، نظرأ لأن المهلة المحدًّدة يومذالك، كانت قد أثرفت على الإنتهاء، ذلك أني كنت فد قرات الإعلان في مبلًّة صادرة منذ أشهر معدودة .

وأمرعت اللى المكتبات الكبيرة المعروفة في بيروت،




 أحالوها كغيرها من المقالات الواردة، إلى الهيينة العلمية الـياني للموتتمر حيث تُدرس المقالات التي تصلها تباعاًا من كلُ النحاء الـا
 للمــاركة في اعمال المؤتمر .



 اشترالك مقالتي في المؤتمر في مدينة نيشابور، بناء على خاص يتضـنْ دعوة رسمية من رناسة المؤنمر . . . وقد حُتّد زمانه ما بين الثالث والخامس من تشرين الأول سنة 1990 .
 الأول من تشرين الأول. وعثيّة اليوم الثاني وبعد زيارة لكلية الآداب في جامعة تهران، ولقاء عميدها، إنطلقنا بفطار خار اليار باتجاه نبشابور التي وصلناها مع صباح هذه المدينة الطيُب

المشهور، الذي فتع أمامنا الطريق نحو شاعرما الكبير فريد الدين العطًار .

بدأت الإجتماعات في تاعة (السيمُرغ) الكبيرة الفخمة،
التي أستُحدنت مع ردهاتها الرحبة، والأبنية التابعة لها من أجل هذه الأيَّام العامرة التي يكرًّ فيها العطًار، بل من من أجل الثقافة عامة في إيران والعالم أجمع

إنعقدت جلسات الموزتمر الخمس على التوالي، جلسة
فبل الظهر وأخرى بعده. يفصل بينهـا فترات راحة وطعام، وزيارات لمقامات رجال نيثـابور الكبار في الدين والأدب رالفكر . وبدأت الجلسة الأولى عند الساعة الثامنة وخمس وأربعين دفيفة باللثبد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية



 ومداها الديني والخلقي والأدبي، وإلى كبار شعراء إيران ومدى ارتباط أدبهم بروح الإسـلام .
ثتمَ ألقى إمام نيشابور كلمت التي رحبَ في مستهلَها بالوافدبن لتكريم ابن مدينتهم البار شـاعر العرفان الكبير • رلا بعد ذلك ألقى السيد وزير الثقافة والإرئـاد الإسلامي كلمته، منوّهان

بالمؤتمر وأهميته، وداعباً إلى السعي من أجل إنجاح جلساته، وتتمير نتانجها على الصعيد الثقافي في إيران والعالم. وبعـد كلمـات ني الــؤتمـر وأعــاله وبـرامجـه، دُعي
 وقد أزاح السيد وزير الثقافة الستار عن نصب للحطًار نحته

 ولـرقد اللالم والثناعر الكبير عمر الختَّام .

بدات جلسات المؤتمر الفعلية عند اللساعة الثالثة بعد ظهر هذا اليوم ببحوث متنوعة ومعمَّقة فدًّمها المشاركون تباعاً خلال الأئَام الثلالة. وتد تناولت العطًّار من جرانب كثيرة نذكر منها: العطًار والعرفان وابن سينا. بحث فـان في نستخ تديمن
 الحطًّار، وفي مدن الیشت الـسبع، وفي العرفان، وأخرى في مدى تأثير حديقة سنائي في كتاب (أسرار نامه).
وهناك بحث ومقارنة ما بين غزلي الخاقاني والططًار . وتحدَث أحد المساركين في مصانب نيشابور زمن العطًار. وتصـذى آخـرون لطيـور العطًّار، ولـرمـوز أشعـاره، وللفـن
 آخرون منزلة العطًار في الأدب العرفاني، والترجمات التي

تناولت آثار العطًّار في اللفات الفنلنديَّة والــويديَّ، وما واجه ذلك من صعوبات. بحث آخرون في (منطل الطير)، وفي تأثير العطًار على الفكر العالـي وعلى الثقانة عامة. وتناول أحدهـم
 عنوان : (تأملات في آثار العطًّار) .
وفي الجلسة الأخيرة تحدَّث عدد من الأساتذة المشـاركين في مثنيات العطًار، وفي عشقه، وفي فصصه، وتكلًّم أحد الأساتذة الإيطاليين عن نسشخة كتاب (منطق الطير ) الموجودة في مكتبة ملينة تورينو .
وني الختام أعلنت التوصيات الخاصة بالموزتمر ونتانجه، ودُعي الأدباء المشاركون إلى الإستفادة من أعمال الموتمر ، ومتابعة دراساتهم لما فيه خحير الثقافة والإنسانية في العالم كلل . ولقد أعقبت جلسات الموتمر باجتماعات أدبية وثقافية مهُّة عُدلت في تهران مع أدباء ومفكرين إيرانيين، تناولت العطار، والثقافة العالمية كوحلة متراصة، نؤثر وتتاثر بعفها بيعض . وكان لنا لقاء مع رنيس التلفزيون والإذاعة في تهران الدكتور لاريجاني، وثل بحثنا في الموتمر وأعمالد ونتائجه
 العلوم الإنسانية والدرامات الات الثقافية التابعة لوزارة الثارية الثقافة والتعليم العالي . واجتمعنا بالدكتور مهديكلشني اللني شرح لنا

دور هذه الـمزسسة على الصعيدين الثقافي والأكاديهي، وكذلك اهتمامها بالنشر ، والدراسات الأدبيّة والفكرية والدينية.

وكان لنا لقاءات مع أساتذة في جامعة تهران ومع عدد من
الصحف، وفد تمحورت كلّها حول العطًار والثقافة في إيران، ومدى نجاح هذا المؤتمر ،، المؤثرات الانخرى الدثـابهة . وما يمكن أن يمثّله المشاركون من دور في عملية تفعيل الثقانة، وتبادلها بين الأقطار المـختلفة في الثشرف والعالم .
لقد آلينا على أنفـنـا أن نتابع بحوثنا فيما بعد، ونعمل جاهدين من آجل نشر آثار هذا الثناعر العظيم في بلادنا العربية، وإبرازها في المنتديات الثقافية والأكاديمية والفكرية . والعـل على تعريب آناره لكي تكون في متناول أيدي القرًاء العرب. وأنا بدوري قمتُ بتوسيع دراستي حول هذا الثـاعري ونـي وند أخفت ما عدتُ وجمعته من مواد إلى بحثي الذي كنت تد تقذّمتُ به إلى الموزتمر، فأثريته بأفكار أخرى لملمتها مها تيسًّر لي جمعه من الترجمات العربية لعدد من آثار العطًار . وإني إذ أنقدَم من القارى* العربي بكتابي هذا، لا كعمل أكاديمي صرف، يهمُ المتخصصين وحدمـم، بل تعمّدت إبرازه بمواد عطّارتة، لِّنة، سهلة، تتخلَّلها الحكايات التي بتقبَّلها القارى* العادي بشغف، ويتعرّف على هذا الثـاعر الكبير بيسرِ ومتعة. وأرجو أن أكرن قد حقًّت هذه الرغبة .

أذكر ههنا أن عملي هذا ما كان ليبصر النور، أو ربما
 الدستـنارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت الدي بنشص المستشار الدكتور محمد مهدي التـنخيري، الذي


 وسعادة في تحقيق جزء من مقررات المونتمر العالمي لشاعر العرفان فريد الدين العطًار النيـنابوري . مصام الحوراني

## 

كم حرتُ بأمرِلَ با مولاي! ، ورحتُ أبحـُُ عن أخبارِكَ




 بخفايا النفس والو جدان .

نعم لفد طفتُ من مكتبة إلى أخرى أبحثُ عن الثنـيخ

 التصوف الإسلامي لم يعيروا هذا الثناعر العارف الكير الأهمئّة

التي يستحعًّها، بل ذُكر في معرض البحث عن شعراء التصوف في ذلك الزمان. إنَ من أهمُ أُسباب إغفال نقَادنا العرب لهـا الثناعر هي عدم إتقان هوزلاء الأدباء اللفة الفارسيِّة التي كتب بها العظًّار مولفاته

فـالتـر جمـات قلِلـن جــاً، نستفـي منهـا أخبـاره وشعـره مصاولين التعرّف على هذا الثـاعر، فنروي حكايته، ونحاول بخفر الدخول إلى فضانه الرحب النقي الطاهر . وعلينا أن نسعى بما لدينا من معلومات إلى إخراج آثاره من أدراج الظّ الظلمات الـي الـى النّور، وهو القائل :
 جـوابـم داد كبـن ره بـي تنـــنـنــــت زبنهـانـي مـويـدا در هـو يـداســت زبيـدانـي نهـان أنـــر نهـانســت

## أي ما معناه:

تلتُ: مِفن لي على الطريت منارا
تــال : مـا فـي طـريقنـا مـن منــار


ويُسرى مــن خفـــانـــِ كــالنّهــار

## التهوهو

التصوُّف أو الصوفيَّ إسمَ مشتّت من الصوف كما يُروى،


 الإسم إلى عهد ما فبل الإسـلام. وهنالك آراء أخرى بالا بخصوص




 تناولت أصل جذر (تصوئف). ونذكر أن أبا منصور البغدادي المتوفي سنة \&\& \&ـه، جمع في معجمه المعروف ألف تعريف

للتصو"ف، وقد حاول عدد من المتصوفين استبدال هذه اللفظة بـا(التقرتي) نسبة إلى القرآن الكريم .

يقوم التصؤف على أساس الإتصال بين العبد والشا سبحانه
وتعالى، وإمكانئة الإتحاد به، وند أجاب الجنيد عندما سُثل

 أيضاً: الالصوفي منفطع عن الخلق، متصل بالحت، لقولد
 وتد لحَّص السرًاج معاني الصوفئة، فنال : "مم العلماء بالهّ ،


وجدوا، لأنَّ كلًّ واحد فد فُنِيَ بما وجد1(1) .

وكـا تال ابن الفارض :
ومـا زِلـتُ إيـامـا ولِيـايَ لــم تـزل
ولا فـرت بـل ذاتـي لـذاتـي أحبُـتِت
وهو الذي لم يستطع وصفها، لان التجربة التي مرّ بها
هي نوت الحسّ والككلام على الرغم من يقينه بحقيقتها، فيقول:


يفولون لي صِفها، فانت بوصفها
علبمُ 'اجل عندي بأوصانها علمُ
صفـاء ولا مـاء، رلُطـتْ ولا هــوأ
ونـــرٌ ولا نــارٌ، وروحْ ولا جــــمُ


 على الحن والوصف والتعبير، وكا الـا فال الغزالي: الالذي لا بسته تلك الحالة لا ينبغي ان يزيد على انَ يقول :
وكـان مـا كــان مـــا لــــُُ أذكــرُ

نظـنَّ خيـرأ ألا تســالْ عــنِ الخبـرِ
وتال جلال الدين الروميّ، كـا جاء في كتاب (العقيدة




 جلال (خوتن) أنعربضينو وحيرة، ولا ادري إذا كنـُ أن أنا أو إذا كتْ انتَّ. . 1 (1)


مثّل المتصو"فون دوراً إجتماعياً مهمأ، فالثصووف بحدٌ ذاته أخلاق، وقاعدة للحياة، وهو مُون للتضحية في مبيل الإخـوان حتـى الإستـثهاد. وكـان لهـم الـدور المهـم فـي نشـر الدعوة الإسلاميةّة، كما أنهم يمتازون بنزعة إنسانية عالميَّة منفتحة على سـانر الأديان والمذاهب والأجناس اللشثرية، على حدُ قوله محي الدين ابن عربي: لقـد صـار تلبـي تــبــْذ كــلً صـورة: فــرعــئلِــزَلانِ، وديـرُ لــرهبــانِ
وبيــتٌ لاوتــانِ، وكعبــةُ طــانــفب

والــــراحُ تـــوراةٍ ومصحــفُ تــرآنِ

ركـاثبُـُنُ فــالحـبُّ دينـي وإيمـانـي (1)
ونسمع جلال الدين الرومي يقول في هذا المعنى :
هی تدبيرى مسلدانان كه مَنْ خردرا نميدانَمْ نه تزّسانه يهوديم من نه كَبرم نه مسلمانم

نه شُرقيْم نه غربتّم، نه علويم نـ سُفلبم




نشانَمُ بي نشان باشـد مكانَمْ لا سكان باشـد


دوني را حون برون كردَم، دو عالم رايكي ديدَّم يكي بينم، يكي جويم، بكي دانم، بكي خرينم

أي ما معناه:
أنها المــلمون! ليت شعري ما التدبير؟ أنا لا أدري من أنا:

ولا شـــرتـي ولا غـربـي، ولا عُلـويْ ولا سُفلـي
, ولا أنا من عناصر الطبيعة، ولا أنا من الفلك الدوّار
ولا أنـا هنــديْ ولا صينـي ولا بلغـاريت ولا مسن سفـيــن

 ,لا أنــــــا جـــــــــــا ولا روح، فنفـــــــي روح الأرواح
 إني أرى واحداً، وأنشـدُ واحدأ وأعلم واحدأ وأثرا واحدا٪"
(1)

أمًا المؤثرات الأجنبية في نشأة التصوف الإسلامي فيركُه الباحثون إلى عوامل خارجية كثبرة، وياكدون بانًا هناكاك تأثيرات إيرانية ومسيحية، وعبرانية، ومنديَّة ويونانية، والفانلاطرنية
 ومزاعمهم. وتد ردّ عدد منهم التأثير الإيراني إلى كون العـين العقلية العرية بخاصة والــامية بشكل عام، كانت غير مؤمُّلة للإهتمام بالفنون والعلوم والآداب، والروحانيانيات، نظرآ لافتقارها إلى
 ولغويَّة، فكانت الشّعوب الآريَّ ذات الإرت الفّ الفكري والأدبي
 إلى حدِ بعيد في عملبة نمو هذه البذرر الصونيّة في العالم الإسلامي

مهما يكن من أمر تعدَد هذه الآراه، فإنا نرى أمميّة هذا الإرث الروحي الآري الكبير، الذي لم يونر فنـي الروحية في العالم العربي والإسـلامي، بل أيضأ على اللغي



 الحياة رإكثاره من الصورم والتهجُد والصلاة. ويُذكر أنه كانت

منالك نزعات صوفئة عند عدد من الصحابة، نذكر منهم (ابر اللدرداه) المتوفي سنت YYهـ، و(أبو ذر الغفاري) المتوفي سنـ

 فريد الدين العطّار في كتابه (تذكرة الأولباء)، الذي الـيتمدَ مادته
 المتوفي سنة 9 Y Y \&ـ.
غير أنَّ الإسلام، وهو دين عمل وجذّ، وإيمان، فقد نهى عن الرهبانيًّ، وحذّر من الغلو في الدين، وتد الد

 أخرجَ لعبادهِ والطيبُاتِ من الرزقِ تِ ڤي للَّذين آمنوا في الحياةِ
 الأعراف/ الآ _ rr. الآخرة ولا تنسَ نصيبك من الدُنبا . . . . . القصص/ الا
بيد أنّ الإسلام يرى أن كلّ هذه الأمور من لذاثذِ ولهو،
 الأعمال التي يحاسبب عليها المرُ في النهاية، كها جاء في الآية
 بينكم وتكالرٌ في الأموال والأولاد، كـيّ غبثِ أمجبَ الكفًار

 r-الغُرور| الحديد






ومن الآيات الكريمة التي تحذُر من النفلة والهوى،



 معرض بحثنا عن التصروُفـ عند العطًّار .

هكذا كان للاسلام الدور الإساسي والرنيسي في عملية


 بيد انن هناك عوامل أخرى، كما ذكرنا وانا، وعناصر مختلفة ألَّرت

في الفكر الصوفي، وكانت له روافد خيٌرة، أمدّا بطافات معينة من الدعرفة، والذوق، والــلوك وما إلى ذلك. ونذكر منها:


 فالزهد المسيحي كان متتشرأ في البلاد العربية والمحيط منذ





وامتاز هولاء الرمبان بالتوكل المطلت على الش، وأصبح


 الشـريعة، فإذا به بكاد يقضي على تلك الرمبة وإذا بالعا بالعابد يقف
 حبيبه، رإذا هنالك ناحية جديدة من الشارياعريةّ تنمو وتزدهر وتتشعب وتصبح من أوتارها الحسَّاسة|"(1)
(1) د. جبرر بج النور ، الصرون عد العرب، المطبوعات الالملبَ بيرو

$$
\text { 19r^1 ، ص\& } 0 .
$$

وهنالك العامل الهندي البوذي، وتد ائَصل المسلمون بالرهبان البوذيِن منذ أملِ بعيد، ولا مييا بعد أن توسعت أرجاء الدولة الإصلامية الكبيرة. وهكذا تسرًّبت إلى هذه الـو
 التصوف الإسلامي، فنرى ذلك الشبه بين البوذية والصوفية في أمور متنوّعة، إمهها: الإبتعاد عن العالم والزهد المد والتقشف،
 اللروحية اللي يسلكها الرامب البوذي من الجل بلوغ دالما الفناء أو (النرثانا). ألا فناء المتصوف المسلم فيكون إما كـا قال القشيري: اسقوط الأرصاف المذمومةا، أو الرجوع الروح إلى منبعها الأله، كما يقول جماعة الأفلاطونية الحديثة وغيرمم .

ونذكر أيضاً من هذه العناصر المشتركة بين التصوف والبوذية: فكرة الخرةة، والـُّبحة، ورياضات الذكر، ونظام التنفّس الروحي والنشوة. ونسمع بوذا يعلم تلاميذه قاثلزُ : إمسعوا أئها البيخوسيُون الحقيقة السامية في ملاشاة الالم . إنّها في القضاء على كلُ عاطفة، والخلاص من كلُ طموح بالقضاء على الرغية. ألمًا الطريق التي توصلنا إلى ملاشاته فيا الإرادة الثابتة والكلام الصادق والأخلاق الصالحة والتألٌّل الحقيقي. هذه هي الطريقة التي تفتع العيون وتقوتي الروح'

وتقود إلى الراحة والإشرات والنيرثانا. إن الرغبة هي سبب التناسخ، والتناسخ مبب الألم، فإذا نزعنا الرغبة من صدورنا (1) (1). .

والعامل الآخر، هو الأنلاطونية الحديثة، وما دعت إليه
من معرفة الشَ بوساطة تطهير القلب، والتحرّر من عبودية الجسد، ونبذ الدنيا، والتامّل، لكي يصل الـريد إلى الاتصال
 مذاهب الغنوصيّة والثانويَّ، والمانوية والأفلاطونية الحديثة. ويقودنا ذلك إلى مدرسة الإسكندريَّ المتمثلة بالفيلــوف فيل فيلون
 الإنجذاب الروحاني هو الطريقة الوحيدة الثي توصلنا إلى
 روحاني، فتمتزج الروح الفرديّ بالخير المطلق، وتدرك أسرار جميـع الكـانتـات. وهـذه مـرحلـن لا تصـل إلهـا إلآ الازرواح الموهوبة كالأنبياه والحكماء بعد محاولات عديلة . . اوتد أخذ المتصرونون عن المذهب الإسكنلري نظرية



ولا بد أن نمرزَ بالعامل الإشرافي الذي ينسبه كثيرون من

زرادشتي، تناوله العرب ومزجوه بالمذهب الأفلاطوني. ولكي
نتعرَّف على الإشراف علينا الإنتقال إلى بلاد فارس .


## إيرارةوالتهوهوف

إيران بأرضها الثشاسعة، وجبالها الشاهقة، وصحاربها
المترامية الأطراف، ومناخاتها المتوعة، كانت ملتقى ثقافات مختلفة، وكانت الجسر الحضاري القديم الذي يصل الـثرق بالغرب. فإذا بها تطلُ غرباً على بلاد ما بين النهرين واليونان
 الثفارب بين الديانات الإيرانية القديمة والهندية، ولاميـا بالنسبة إلى نظرتهـا نحو الإلّ والكون، وكذلك مسارسة الطفرس الدينبة. إنَّ المتقــدات الـدينيـة لـدى الثــعـوب الآريَـة، والتـي سيطرت آثارها الفكريَّ في الثرن لقرونٍ طويلة، هي قديمة جدأ، وترفى إلى العهود الهنديَّة القديمة، إلى زمن كتاب (ريكى

فدا (Rigveda وهو يحري مجموعة من الانانميد تمثُل عهدأ
 المغرة في البداوة، إلى عصر العمران والزاراعة . نفي الاني تلك الأعصر القديمة، وما جاء بعدها اكانت المعتقدات الآلآريَّة قانمة على تقديس العناصر الطبيعيًّ المفيدة للحياة، والنظر إليها نظرة الـيا


 والرياح والرعود التي كانت تحيي الأرض بألمطار السحابي، كانت كلها من العناصر العفدًّسة. ومعابل تلك العنار التاصر،
 والجفاف والبرد والـرض، وأثر أثباه ذلك كانوا يعذّونها عناصر
 (1) آلهة للخير وآلهة للثراهر

تلك النزعات الفكريَّه، قادت العقل نحو بلوغ مرحلة أكثر تطوُرْأ، وذلك مع ظهور دين (بِهر) أر (الميتراثيسمه)،
 ذلك الزمان في طريقها نحو مرحلة شبه التوحيل، مع سيطرة
(1) محئد محندي، الادب اللارسي، مــورات الجامسi اللبنانة، بروت vaر. 19 viv

الالَل (بهر) أو (ميترا)، وتبؤثهِ مكانة مهمَّة يومذاك، واستمرت مذه الأنكار تسبطر على عقول الناس حتى مجي، زرادشت


 إلى دور التوحيد (Mono theism)، مع ظهور (أمورا مزدا) الالّلّ
 (أهريمن) إلّ الشر . ونجد في كتاب (أثستا) الذي يتناول تعاليم
 على الرغم من اعتقاد زرادنُت بازدواجيَّة القوى التي وجلدت مـنـ بـد الخليفـة . وعُرف هـؤلاء بـالمجـوس . لـم يُعـذـوا فـي الإسلام من المشركين كما جاء في الآية الكريمة : رإنَّ اللذينَ آنُؤا والذينَ هادُوا والصَّابنينَ والنَّهارى والصجُوسَ والذينَ
 نُهد\$ الحج/ IV . وجاء في حديث شنريف، نقله البالاذري

 المفلًّس المسيحي، أن المجوس أفبلوا من المشرت وبشروا بمولد السبد المسيح، وتالوا بأنهم رأوا نجسه في المشرف وأنتوا ليسجدا له، وتذّموا للطفل المولود مدابا من ذهب ولبان

رمُّه، متَّ/r

هـذه البـذور الـروحيَّة التي واكبـت الأععـر الــديمن، إستهرت تعمل على تطعيم الفكر الإيراني مع تعاقب العهرد


 حلوأ، وشذنَ 'عِرأ. وكذلك فإن تأثيرها على الأدب والفز
 الروحئّ تعتمل في الأعماق وفي الوجدان، فتعاعلت مع من.

 عن أبرز أركانه في إيران، ومو الثيخ العارف فريد اللان الدين العظًار .

ويجلدر بنا أن نذكر حقانق مهيّة، نتعلق بمدى ربادة



 وما أحاطهـا من تلاميذ واتباع خلال الالأعوام المتعاقبة. ومد نستطبع الولوج إلى عالم الإشراف هذا من خلال الما نص ورد نيا تعليق لثطب الدين الثيرازي على كتاب (حكة الإشراق)

 الـــارنة اللذين مث اهل فارس، وهو أيضاً يرجع إلى الأول لألذ
 الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالانشراقات على الانفـس عند

 اعتمادهم كان على البحث والبرهان لا غيرا ، تلك هي المعرفة
 (GusTus) وهي تعني أيضاً الذوت. هذا الإرتباط الكوني الإنساني ببدايات التصرّف، بل بالإشرات، يقودنا إنيا إلى علم
 ونسب الـتهروردي في كتاب (التلويحات) إلى أفلاطون فوريني الهي
 مجزّد بلا بدن، عريّ عن الملابس الطبيعية، بريّ عن الهيولىي


 (1) الثريف. .

[^0]هكذا نرى بأن الإشرات الذي يمتد بجذوره إلى بلاد
 الإسلامي ونسمع تولاً في هذا المقام، للدكتور ججَّور عبد النور في كتابه (التضوتف عند العرب) . يقول فيه في معرض كلامس على العنصر الإملامي في التصوف ما يأتي : 'ولكنتا نقف أمام
 في زعمهم أن أصل التصرف أجنبي. فنتف أمامهم وليس لدينا برهان حسّي نجادلهم به وهي أن المتصوفين الأؤلين الذين ظهروا في الممالك العربية لم يكونوا عرباً، وإئّا هـم أفراد ينتسبون في الأصل اللى ملل غريبة، وني المولد إلى بلاد

 إلى بلاد فارس، وقد استقامم من (الرسالة القـث)رية)، نذكر منهم: أبو علي الفضيل بن عياض الخراسانياني الذي عاثي في مكة سنة IAV هـ. وأبو نصر بشر بن الحرث الحافي من مرو، المتوفي سنة الامه وأبو يزيد طيفور البسطامي المجوسي الأصل والمتوفي سنة IT ITهـ، وأبو القاسم الجنيد من نهاوند، المتوفي سنة YQV Yـ. وكذللث مـششاد الدينوري الذي مات سنة
 النهرجوري الذي مات بمكة سنة • بrهـ، وهو القائل : الدنبا

بحر ، والآخرة ساحل، والمركب التعوى، والناس سَفَر، ويذكر

 غبد النور في النص عبنه :





 باستفلال العنصر الروحي الإسلامي، وأزل من انمنا الفرق،

 (1).....

## فجرنِشابور

عندما كانت ششمس الكساني في سماء مدينة مرو توزذن بالمغيب، كان يلوح في أفق هذه المدينة نجم شـاعر عظيم هو

 والمراعظ الذي يتَّصل بالأفكار الدينية . وند مـار في هذا البحر العظبم !لى أن أخرج للأدبي الفارسي والعالمي مثنويات نذكر منها منظومتي (روشناي نامه) و(سعادت نامه) . في أواخرعهد هذا الــاعر الكبير الذي كان ينظم أثعاره اللدينية في وادي بمكان، ظهر الفيلسوف والرياضي وعالم الفلك المشهور عمر
 الحكمي علـى يـد فتـح أبـو المجــد مجـدود بـن آدم الــنـانـي


والعرفان. ونذكر في هذه الأيَّام شـاعر القصيد المعروف أوحد
 وبراعته في فنّ-نظم الدتطوعات والمثنويات المتنو"عة، الني تدور في فلك الحكبة والإجتماع والدين . نذكر ايضاً في هنا

 اللسناتي ظهر شاعر آخر سار على منواله، هو أحمد الجامب
 متنوعة، ورباعيات عرفانبة جميلة . ويقودنا الكلام إلى النظابي الكنجوي ماحب منظومة (مخزن الأسرار) في الشعر العرفانب الحكمي الإجتماعي

في هذا الجو بالذات، ومن هذه المناهل والمشارب
 شـاعر العرفان المشهرر، الذي نحن بصدد التعرّف إلى حيانه، وادبه وفكره الصوني.

## رّرة بوزان



 صطار نـبابورن

لالف، ندخى جو مـــــاهمى:بينـمـمن


## كهار مر نيشإبابور

هو أبو حامد محتد بن أبي بكر إبراهــم بن أبي يعقوب إسحت، وقيل بأنه أبو طالب، وند عُرف باسم فريد الذين العطّار . يُروى بأنه ولد في قرية (كَد كَن) المجاورة لنيشَابور ، ثمُ انتقل به والديه إلى ضاحية (ثـادياخ) في نيثنابور، والتي تمـّل نبشابور الجديدة، بعد أن خرّب الغز (1") هذه المدينة سنة
 معرض كلامه على هذه المدينة : ', أصابها الغزّ في سنـة 1 \& 0 بمصيبن عظيمة حيثُ أسروا الملك سنْجَر وملكوا أكثر خراسان وتـدمـوا نيــابـور وقتلـوا كـلٍ مـن وجــدوا . . . وخـرزبـوهـا
 وبنجاب (1) أحد رلاة الــامانيبن، ور وُنغها صهر• سبكتكبن. كانت عاصـتهم غزنة في أنغانـــان.

وأحرتوها. . . فُنقل الناس إلى محلة منها يُقال لها ماذياخ وتقلًّت بها أحوال حتى عادت أعمر بلاد اله وأحسنها واكثرها خيرأ وأهلز وأموالاً لانها دمليز المشرت . . . ويصفها فاثلخ : ’,أكثر شُرب أهل نيسابور من فني تجري تحت الأرض، يُنزل
 وليس بصادق الحلاوة، وعهدي بها كثيرة الفواكه والخيرات،
 وأكثر . . . '(1). نعم ولقد زرت هذه المدينة منذ حوالي ثلاث سنوات، وهي بالتمام كما وصفها الحموي، ولا تزال مشهورة بشراب الريباس، وبهواثها العليل، وعندهم مشل يقول: ما ما أطيب صبح نيشابور، وما اللذ عشايا بغداد . وكانت تسـئّي الشـام الثـانيـة لكثـرة مـا فيها مـن تبـور الأولباء. وأطلـن عليها أيضـا


 فورك. وتقع هذه المدينة في منطقة خراسان في شرتي إيران . ويقع هذا الإقليم عند ملتقى إيران بآسبّا الغربية والشرقية الششمالية، وأوروبة وإفريقية. واللفظة مركبة من (خُز) الي الشنمس (خور منيد) وأمان وتعني السهل، ونالوا من حديث في
ياتوت الحموي، مسجم البلدان .

خراسان: ما خرجت من خراسان راية في جاهلية وإسلام نرُذت حتى تبلغ منتهاها . وتيل ايضاً . الــــدار داران : إيـــوان وغُمـــدانُ، والُُلك مُلكان: ساسان وتحطان
,النـاس فـارس والإقليـم بـابـل والذ
إسـلام مخــة والـدنيـا خُراسـانُ (1)
ويورد الحموي فولا لابن تتيبة في خراسان، تال: اهـل
خراسان أهل الدعوة وأنصار الدولة ولم يزالوا في أكثر ملك الكا ولا العجم لِقاحاً، لا يوذون إلى احلِ إثاوة ولا خراجاً، وكانت
 نزل أردشير بن بابك فارس فصارت دار ملكهم وصار بخراس لوان ملوك الهياطلة . . فال أبو العباس الزّوزني المعروف بالماموني : لِس في الأرض مثل نيسابورُ بلــــذ طيِّــبُ وربٌّ غفـــــورُ وشاعرنا من مدينة العلماء التي قال أيضاً عنها ياقوت
"معدن الفضلاه، ومنبع العلماء لم أر فيما طوَّفت من
, (I)
(V)

البلاد مدينة كانت مثلها . . . وتد خرج منها من أيمة العلم مال ال يحصى"(1) . فيها ولد في عهد السلطلان سنجر السلجو قي،
 هذه المدينة وأعملوا فيها القتل والتدمير . تباينت الآراء حول سنة مولد العطّار وسنة وفاته. بالنــبة إلى ولادته فقد أجمع أكثر المؤرخين على حدود عامي OIT هـ وه وهـ هـ، بـينما أثشار سيـد أميـر علـي في كتـابـ (روح الإسـلام) إلـى أنـه ولـد عـام

 / مllov /-soor
 سنوات (T) ' وجاء في كتاب (نفحات الانس) لنور الدين جامي في معرض كلامه على العطًار : اوحضرة الشيخ استثهـد في IYV
 مولد العطّار قانلْ : 'ويمتاز العطًار بأنه كان معـرآ، فقيل انه بلغ
 الفاهر 1920 195 ص19 19




المانة والأربع عشرة سنة، وتد ولد في عصر السلطان سنجر في


أنتا بالنسبة إلى سنة وفاته، يُرجُع عدد من الباحثين إلى

 المزرخين على أبيات من الشعر فيلت فيه، نقلها صاحب (خزينة الأصفياء) عن صاحب (مخبر, الواصلين) وهي:


واعتبر العقل تاريخ وفاة ذلك الیسعود، موافقاً لجملة (بلبل الجنَّ والجنانِ) . و(بلبل الجنَّ والجنان) تعني بحسب


أها أحعد امين الرازي فيذكر في (هفت إقليم) هذين
البيْن :
نُـــن عطــار آن فــريــد روزكــار
مـرشــد ثــاهــان وشـــاهنـــاه فقـر
(I)


سـال تـاريخـشْ أز آن شــد راه نــر
أي ما معناه بالعربية: طالثـيخ العطًار فريد الزمان مرشد
 فصار تاريخ وناته طريت الفقر( راه فتر) وهذا بحسبب الجمل يساوي لسنة
هكذا نرى أن الموزرخين لم يُجهعوا على تاريخ محئد

 وكتاب (تاريخ كَزيده) المؤلف عام • • هـ.
أها بالنسبة إلى أمرة العطّار فلم يذكر المؤرخون حقانت ثابتة عنها. بل هنالك أقاويل غير دقيقة منا ومنالك، تروي عن هذه الأسرة التي اشتهرت بمهنة العطارة. فأبوه كان من كبار العطارين في مدينة نيـّابور، بل ربما أصبع بعد مدّة مالكاً لجميع حوانيت العطارة هنالك . وكان هذا الوالد من مريدي الثشيخ الصوفي تطب الدين حيدر ني قرية (كَدكن) . ويتكلم فريد الدين على والده في كتابه (أسرار نامه) فيقول بأن أباه مات شيخاً مسناً وهو بعد صبي، ويردف: "ربِّ ارحم هذا الرجل الطاهر القلب. فد ابيضن شعره في الإسلام فلا تتركه في

ظلمات البأس"، ويقول في المقال عينه بأن والده دعا له وهو يحتضر . وهكذا أخخذ فريد الدين عن والده هذه المهنة التي
 بالثراء والمكانة . والعطار في ذلل الزمان كان بـينزلة الطيبب، يداوي المرضمي ويعالجهم في صيدليته. يقول العطّار في (مصيبت نامه) :

بدارد خانه بانصد شُخْصص بودند
كـد در هـر روز نبضـم مـي نــودنــد

سنــن بـه أز يسن رونـي نــديـــم
أي ما معناه: دكان في دار الدواه خحمسمانة إنسان، أجسُ
نبضهم كلً يوم. وفي هذه الضوضاء والمحاورات لم يُواتني
كلام خير من هذا"(1)

أتّا والدته نكانت إمر أة صالحة تقتّة إلى حد بعيد . بكاها فريد الدين عندما ماتت، ونال بانها كانت سروره في الدنيا، وأردف: ‘لم يكن لي انس إلآ بأمي وقد ذهبت، كم شـدَّت أزري هذه الضعيفة التي كانت خليفة في مملكة الدين، لقد كانت ضعيفة كالعنكبوت ولكنها كانت لي حصناً ووزرأ. . . وكانت رابعة الثانية بل أتقى من رابعة. بقيت تسعة وعشرين

عاماً تلبس حقير الثياب وخشـنها. وكانت تقطع الليل دعاء (1) وبكاء1

ذكر عدد من المؤرخين بأنه كان له عشرة أبناء، ويقول
 كان له عشـرة أبناء وقد وقعوا في أسر نطاع الطريق . . . . وهؤلا اللصـوص أخذوا يضربون أعناقهم الواحد تلو الآخر، والحطًار في كلُ مرَّة يرفع عينيه إلى السـماء وهو يبتسـم، وما أن جاء دور ابنه العاشُر والأخير حتى قال ذلك الإبن: ما أفسى ذلك الألب الذي يبتسم وهو يرى أولاده يموتون نلك الميتة ، فيرُ العطًار قائلْ : بنيَ العزيز ! لا حول لنا ولا فوَّة أمام من يأمر بهذا ـ أي
 الولد الهانر، وألقوا بأنفسهم على تدمي أبيه يطلبون المغفرة
 هذا، وبعد أن زهد، ترك العطارة وانصرف إلى العبادة والتآليف والسفر .

يـروي دولتشـاه خبـر أ منيـر أعـن أسبـاب تـركـه حـانـوت العطارة فيقول بأن كان ذات يوم جالــاً في حانوته في أبهته،

 ثد عانـت حنى ذلت الكاربغ أر بعده بغليل.

وخحده حوله، فجاه مجنون، فنظر في الحانوت وتنهًّد ودمعت عيناه. فأمره العطًّار أن ينصرف، فأجابِ الدرويش أنيُها المسيد إنَّ حملي خفيف وليس عندي إلاً هذه الخرتة، ويسيرٌ عليً أن أفارق هذه الــوت عاجلاً (يعني الدنيا) وخير لك أنت أن تفكُر
 هـذه السـوت؟. فـاجـاب الـرجـل : هكـنا . . . وخلـع أسمـاله ووخعها تحت رأسه وأسلم روحه لبارنها.
يمكن أن تكون هذه القصّة مستمدًّة من منظرمة الحطًار (ميلاج نامه)، التي يروي فيها حكايت بعد ان فرغ فـ من تأليف كتابه (جوهر الذات)، وأتام في خلوته حيراناً نلقاً، وتفكًر في


 باسسه . فسأل الحطّار هذا المجئون! ما اسمك؟ فال : أنا منصور
 العطًار،(1)" ومما يذكر أن العطًار تأثر إلى حدِ بعيد بالحسين بن
 .مary/_or.a

مهها يكن من أمر صحّة هذه الأخبار، فالثابت أنَّ العطًار

ترك الحانوت، وانصرف إلى العبادة والتصو2ّف. من خلال كلامنا على أسرة العطًّار، رأينا بآنَّ والده كان من المل الصـلِح

 الذي عاش في كنف مذين الوالدين سار على خطامها . فالتحق
 وتد أهداه كتاباً من كتبه سمُّاه باسـهـ (حيدر نامه) . يقول فريد

 تجاه مذه الطاثنف، تموج في تلبي كـا كانت أقوالهم تسعلنـي في كل’ آونة(1) . وقبل أن يهجر الصيدلية وينصرن كلياً إلى
 (مصيبت نامه)، و(إلّهي نامه) . يقول في (مصيبت نامه) :

## مصييـت نـامـ كـانـدوه جهـانســت

إلههي نـامـه كـأمـرار عيـانســت
بــدار وخــانـه كـردم هـر دو آغــاز
جكــريــم زود رستــم زيـن وآن بـاز
أي ما معناه بالعربية: 'مصيبت نامه، شي حسرة العالم،
والّلهي نامه مي الأسرار المشهودة، بدأتهـا كليهـا في (دار
(1) تذكرة الاولباء، عا، إيران إباهـ، عه .

ترك العطارة والجاه والمال، وانصرف كلباً إلى الفقر،
وصار طعامه الخبز الجاف، يبلُله بدموع العينين، قاتلأ :







 كتابآ بذكر أحدهم مطللفأه.
إلتقى العطًار بشيوخ الصونيَّة في زمانه، وأول لقاء لل كـا ذكرنا كان مع الثـيخ تطب الدين حيدر . وبعد أن ترك الـو حانوت
 أربع سنوات، ونذكر من نبوخ الصوفية الذين التفى أيضاً بهم:
 وكان البغدادي طبيب سلطان خوارزم، وعنه أخذ العطًار علم
(1)

الطب. وكان اللعطار أيضاً من أنصار الـنـيخ نجم الدين كُبرى، وقد ذكره في كتابه (مظهر الصفات)، إذ يقول: الكنتُ عند
 هذا الحديث فغلب عليه الوجد والحال الموي، فبكيت معه،

فحقرتْ الدنيا في أعيتنا، وفلعنا حب الدنيا عن تلوبناي(1) يذكر أيضاً أنه كان فد تأثر بالثين أبي سعيد أبي ابي أبي
 نامه)، و(إلّهي نامه)، وفي (منطق الطير)، وفي (أسرار نامه).

 وكلامما يكرهان الفلسسفة ويحاربانها وند فال : "ـ وكيـف تعـرف عــالـم الــروحـانيـن مـن بيـن حكــا اليونانيين؟ . . ـ ولن تكون رجلاُ في حكمة الدين إن لم تفارق هذه الحكمة.

ـ وكلٌ من يحمل هذا الاسم (أي فيلسوف) في طرين العشق فلن يكون خبيرأ في مجال الدين بالعشت .
 الكتاب إلى العظًار .

ـ وبحت المعرفة، كم أفضّل هنا كاف الكفر على فاء
الفلسفة.
ان كرههـا للفلسفة يرقى إلى أن طبيعة الفلسفة تعتمد على العقل ؛ بينما التصوف بقوم على القلب، على الرغم من تأّرْ بمنهجي الفلسفة وعلم الكلام في العرض والاستدلال. ونذكر أيضاً في سيات مقارنتنا للتشابه والتأثر بين الغزا الغي والعطًار، أن الغزالي الًّف كتاب (رسالة الطير)، والًّف العطّار (منطل الطير ).

أمًا ثقافة العطًّار الواسعة فقد استمدَّها من أصول الفقه الإملامي، نكان حافظاً للقرآن الكريم، وللحديث الثـريف. مطْلعاً على علم الكام ودارساً له، كما انه كان على علم بالتاريخ والفلسنفة. يُنكر أنه عندا كان يريد أن يولف كتاباً في موضوع معئن، يقرأ حول هذا الموضوع عشرات الكتب . يقول
 كتاب (تذكرة الأولاء)، حتى وصل مجموع ما قراه من كتب
 عصره وانتهى به الأمر إلى القرل ان العلوم اللدينية وحدها جديرة بالطلب بل لعن من يشتغل بغيرها . ويردف: أنه لا يقول هذا مقلدأ ولكن هدته إليه تجاربه، فقد نال شـًّة من كل علم،
(1) تذكرة الـــراء، صIAV .

واخذذ لُمعن من كل لون ．وأنه ڤقرا كل كتاب فلم يجد الكتب إلاً （1）، حُجباً

هــا وكـان العطّار على اطـلاع واسـع بـالآداب، وبعلـم

 نلاحظه في كتابر（منطق الطير ）．



 البسه خرقة الصوفية．
 الرضا هِبْ⿻丷木：．ويُذكر بأنه بدا رحلاته مذه وكان الثلاثين من عمره أو تارب الأربعين، بدليل أنه نظم كتابه（إلمهي

 في حدود الأربعين．يذكر القزويني في مقدًّمة كتاب（تذكرة




والكــرفة، والـري، وخـراسـان، وعبـر ميحــون، وجيحـون،
 في (مختار نامه) يقول: إلى كم أطوف في إرجاء العالم لقد سنـتُ العالم ومتاعبها

ويقول أيضاً : ’سافرنا ثلانين عاماً ورحلنا مثات آلاف من
 يقول في (مختار نامه): اطرگّفنا عمراً في كلّ ناحية، وطرنا كالريشة حول رجال كالجبال. وتركنا دارنا ساثلين ورجعنا ملوكاً.ذكر المورخون وافعة اضطرته إلي مغادرة نيشابور والسفر بعيدأ في أرجاء الأرض، ولا نعرف مدى صخة هذه الرواية التي تقول: יلما كتب مظهر العجانب وبالغ في مدح علي وتعظيمه وأسفط أسمهاء الخلفاء الثلاثة على غير عادته في كتبه، وصرًّ بتشـيُعه، ثار عليه الناس في نيثـابور واتهمه فقيه اسمه اللسهر قندي بالزندثة، وأهاج علبه العامة، واستعدى علبه


 (لسان الغيب)، واصفاً فيه ما أصابه في هذه اللحنة، ولعن


الر جل الذي أثار علبه الناس فأخرجه من وطنه على الكبر|"(1).
 أي بعدد سور القرآن الكريم. بيد ألن أن ما وصل إلينا وما تبقىّى من


 من تلبه أن يــأل الحفيقة بالقول القليل، فأجابه: كنــت غــرف آتـــــم عيبـم مكــن



احترتت. وكذلك نسمعه في (خسرو نامه) يقول:
كس كر جون منى راعيب جويست
همينـكـويـد كه أو بسبـاركويسـت
وليكـن جــون بـــي دارم معـانـي
بسيكـويـم تـو منـنـو، مي نـواني
أي ما معناه: י إن الذي يعيب أمثالي يفول إنه ثرثار ولكن عندي معاني كثيرة فلا جرم إن أكثرٌُ القول فلا نسمع إن (r)

(r) المصـر عب. مזיا .

يـذكر دولتشـاه أن مثــريـات العطـّار بلغـت اربعيـن ألف بيت، ويُذكر في (آتش كده) انها مانة ألف، ونار وجاء في مقدمة
 كتبه ثمَّ فال : إنّ عدد أبيات هذه الكّاء الكتب وكتبه الأخرى ـ وكلّها أربعرن كتاباً ـ مائة ألف والْفان وستون بيتأه.

 المولف في ثنايا كتبه، والتي أحصاها الباحت عبد الوا الونَا في كتابه (التصون وفريد الدين العطّار ) نهي كـا يليا يلي : خـريرو

 خسرو وكَل، تذكرة الأولياء، بلبل نامه، ، مظهر العجانب، بياري ناهس، مملاج نامه، حيدري نامه، بند عطار، وصلت نامه، جمجهـ نامه، الصراط الصستقيم، لسان الغيب.

لم يترجم من كتبه إلى العربية سوى كتابي (بند نامه)
 من الباحثين والمؤرخين إلى نسبة كتب ليست لـ لـ إلى مجموعة مولفاته، مثل (كنز نامه) و(مفتاح نامه)
رإينا كيف أن المورخين لم يجمعوا على تاريخ معيّن،

حذّدوا فبه ستتي ولادة العطّار ووفاته، كذلك الأمر بالنـبة إلى










أسره وتقلدا .
مات العظًار فقيرآ، وهو الذي كان يملك جميع حوانيت



 يفول في كتابه (منطق الطير): دانا عطًار ومانح أدوية، ولكن


ونبعرلنت.

مختار ناس، الكلبّات، ص919.

تلبي يحتـرق والجـاحـدون لا يشعرون. هـأنـذا أعـاني آلامـي وحيدأ. وحينما أضع خبزي اليابس على مائدتي لا أجد إلألألِّ




 كتابأ من كتب !!لى غانشم، إنما أمدح نور روحي


جميعاء.
أمضى العطًار ـ حيات مهـومأ، يحمل مصبانب الحياة ومصاعبها، يقول ما تر جمته:




## الكهطار والتهحو

التصرؤف كما يُعرَّف هو الطريق إلى الفناء في الته تعالى،

 ساحات الأنس والنجوى وما إلى الأنس والنَّجوى من تطلُّع (1) (1)
 بل كانت آراوه مبعثرة في ثــعره، وني كتبه كلنها، التي تحوري
 بسهب في أكثر الأحيان نتيجة فنانه الدطلق في تصورّنف، ومن أجل إبانة ما يرمي إليه، ما استطاع إلى ذلك سبيلًا . ذلك أن
(1) طه عبد الباتي سرور، ، من أهلام الـصوّت الإسلايم، مطبعن نيضة مصر ، . 7 O. 1907 \%

العظًار كغيره من الدتصوفنين، لم يبح بكلّ ما في صدره من


 اوعلى المرء أن يصمت وقلبه يمزّه الحزنه، ، وقال أيضاً : יكن




 يقول في (جوهر الذات) و(مختار نامه) ما ترجمته : יدن اقد ذهبنا وبقي الزمان في حبرة، على أني لم أثفب لزلؤة من مانة : وا أسفاه مثات آلاف من الدقائق تبقى محجّبة على غير المحزمَي"، ويردّد في المصدر نفسه: יلا أحد يففه سرًّ اللغنة التي بينك



 ويقول كل شّي، إذ لم بعد لديه أيّ سر : سأقول كل مل ما لم


جهرةة"(1) وإذا بنا نسمعه ينتفض صارخاً:
من خدايم من خدايم من خدا نـارغـا
 أي ما معناه بالعربية:



ويقول في المصلر نفسـ:

أي: دأقول لك سر الأسرار الخفيَّة، إعلم اخي إن النقش
هر النفَّأ،

 والقلت، بوساطة التأملات، والترقي بالنفي نحو الكمال تقريباً، فيتحقق بالتالي لديهم الوعي الصـافي، والجانلا البصري، والذكاء الخلاّق الرتّاد، واستقراء الـستقبل البعيد،
 اللّامحدود من الطاقة الفكرية الكامنة في أعماق الإنسان

$$
\begin{align*}
& \text { الكلبات، ص4010.0. } \tag{1}
\end{align*}
$$

متجاوزين كل العقبات والحُجْب. لقد نضت المتصوفون أسراراً

 نواة مولفة من (بروتون ونيوترون)، وهذه المادة تتحولّ اللى
 سنة ونال في (منطق الطير): دليس في العالم صغير وكبير،

 فيه ...

هكذا وصل هذا العارف العاشق بروحه وإلهامه وقلب إلى

 العالم الأكبر ، وهو روح العالم الشـاعر بنفسه وبالة، ، ومن أجله خلت كل شيء. . . وكما فال الثـاعر :



## ماحَ| فَالو|فِيْ العهار

ماذا فال الثـعراه والنقَاد في شاعر العرفان هذا؟ يمكن أن نلملم عدداً من هذه الأقراله، فنعرف بوساطاطتها شثيناً عن منزلة العطًار بين رجال الفكر والشعر الأقدمين مُروى بأن جلال


 العطاّار، ويدور حول كوكبه(1) . وقال أيضأ كما بيّنا سابقاً ابأن
 راحلا. ويُروى أيضاً بأن جلال الدين الرومي فال مرَّة: "إن



الثبستري في معرض كلامه على العطًار في منظومته (كلشن
 يأتي في ماثة ترن،(1) وبالفارسية:
مرا أز شاعري خود عار نابد كه در صد قرن جون عطار نايد وتال الثـاعر كاتبي ابن نيشّابور : أنا مثل العطًار من
 عبد الرحمن الجامي صاحب (نفحات الانس) في تراجم أمل التصوتف، فيعظم العطًّار ويشيد بادبه ونكره، ويسمْيه (ميد
 أي أنه كان يدفعهم في الطريق، ويحثهم على الجلد فيها ، . .

والعطار نفسه الذي يابى الفخر والتباهي، يعلن في إحدى جذباته عظمة تجلنِّ، وابتهاجه لِما فُتع أمامه من دروب ، وما أُتي من أسرار، فيقول:
كـردي أي عطـار بـر عـالـم نثـار تـــافــه المــرار هــردم آشـكــار

 عشت نو عثـاق را سر مايه داد عانشقان را دايم إين بيرانه داد

(r)

ختم شــد بر توكه جو خور شـــدي ونور


 ظُّ من خاصبنى دارد عجبب زا زا نكه هردم بيشتر دارد نصبـ أي ما معناه كـا ترجمه عزّام : القد نرت علم عطار نوافج الأسرار، مانة ألف كلَ لحظة . فامتلأت منك آن آناق

 النـس النور، منطق الطير ومفامات الطيور . إن أهل الصـر
 الككاب العجيب، وللخاصة والعامة منه نصيب. ويفول أيضاً: لن يُرى مثلي ما مرَ الزمان، يُجري على القرطاس يراع

 (1)

ويقول العطًار في (مختار نامه) : إنًّ أبياته لم تيسِّر لأحد نبل، ولم يُتمل على مثلها ديوان شُاعر . وفي (جوهر الذّات)

$$
\text { (1) عزُّام، ص• } 7 .
$$

#  <br> ويوضح مكانه في التصرتف قانائرا 


 والذي معناه: اني أوُّ الوصرل إلى العرفان الكليّ، ولقد
 العالم غير الششكوة. إنل ترى هذه النفوش، بيد أن هذا النقش هو النفَّاش نفسه.

## 泿

 ومعتفداته، وطريقه نحو بلوغ الهدف الأسمى في الحياة،




طيور الكتاب حفيفية، باستناء إلّ الطير المنثود وند السماه (سيمرُغ)" (1)، نهو طانر وممي نسبه العطَار إلى بلاد الصين. برقى اسم هذا الطانر إلى (مبنا ميرغا) في (الأفستا)، ,(مين مورغ) أو (مورو) في البهلويَّ، ومو طانر أسطوري لا


يعيث إلاً حيث تكون السعادة، والرائحة الطيبة، والخير • فهو قديم عند الإيرانيين، تناوله العطًار من ماضي بعيد وألبسه حلّة !إسلامية، إستفاها من آيات القرآن الكريم.
صاغ العطًار (منطق الطير) تحت فنّ المثنوي، أي التزام القافية بين شطري البيت الواحد، وهذا فن تميزّ به الأدب
 على وزن الرمل المقصور : (فاعالتن فاعلاتن فاعلاتُ)، وعدد
 حدود عام (1) هـovr for or

يستهلُ المولف مقدمة الكتاب بالمناجاة، ثمًّ يأتي إلى

 بين عمر بن الخطًّاب وأويس القرني، ثمّ يتناول ماذا حدث بين بين

 الدقدمة، ليبدا بعد ذلك بسرد القصَّة.

يقسمها المولف إلى خمسة واربعين مقالة، فالطيور


وتشاكت فيها بينها عن مدى حالتها الستينة من التفرتف والفوضى، وذلك نظرأ لعدم وجود رنيس أو ملك يجمع كلمتها ويوحُد صفونها إتّهم يحاولون البحث عن إلّه واحد يتوجّهون إليه بالعبادة . وتد جعل العطًار من الهدهد الأمير المتتخب من قبل الطيور، يتولّى أمورها ومـم في الطريق نحو (الـيمُرغ) . وضعـوا التـاج علم رأسـه وتقـدًّتهـم، يخطـب فيهـمب، ويقـدُم

 يقـول الهُـدهُـد : 'خبـرتُ الــدهـر، واعتـزلـت النـاس، وجهدتُ في طلب الحت، وحـبت سليمان، وطوفت الأرض سهلها وحزنها، ودانيها وقاصيها، وعرفتُ انَ لنا ملكاً ولكني عجزت عن المسير إله وحدي. فإن تعاونًا الستطعنا أن نبلغ مكانه. ملكنا اسمه السيمُرغ، وراء جبلِ اسسه قاف(1)، هو منّا تريب ونحن بعيلون، هو في حرم جلالل، لا يحيط البيان بوصفه، ودونه آلاف من الحُجُب. ويردف الهدهد :
(1) جـل قاف: مو جـل السطوري، يفون الأرض ويحين بالافن من كل




 الثر آن الكربم
,أول العهد به أنّ كان طانرأ في ظلمات الليل في سبماء
الصين، فسقطت من جناحه ريشة فقامت قيامة الأمم تعجباً من فن الـي ألـوانها العجيبة . ألـم تسمعـوا الأثـر : أطلبـوا العلــم ولـو فـي الصين؟ ولو لا أن ظهرت هذه الريشة في هذا العالم ما ظهر طائر منكمَ وانتهى الهدهد من خطابه الذي توجّه به إلى الطيور
 السيمرُغ وأزمعت الرحيل إلبه . . .
وهكذا تتوالى المقالات يسرد فيها أعذار الطيور، وهي بمكانة أعذار السـالكين في الطريت إلى الحضرة العليًّة . ويورد أسنثلهم ومشاوراتهم للهدهد حول الطريت وما فيه من عقبات وصعاب. ويعرض الحطار للأودية السبعة التي عليهم سلوكها للوحول إلى هذه الحضرة، وهي أودية العشق"، والمعرفة، والإستغناء، والترحيد، والحيرة، والفقر، والفناء ويصور هذه

 صنعـان . إنَ غـايـة العطًار ني (منطـت الطير ) هـي نــرح كيفيـة
 إنَّا تمثُّل سير الروح في المدارج المتنوتعة، ووصولها إلى حلُ الكـمال، والإِّحاد، والوحدة مع السّ .
يمكنتا القول أنَّ (رسالة الطبر) للغزالي هي المرجع

الرنيسي لِ (منطق الطير)، فطيور الغزالي تبحث عن العنال
 يورد الكاتب آراهه في المتقدات الصونار الصنية، وفي أهمية المرند
 الفناء في الله والخلود فيه. ويتكلًّم إيضاً على العشت الالّلبي. وهو القوة الخفيًّ التي تدفع اللـالك إلى المضي فدمأ فـ
 وشـات، ومليء بالمتاعب. وعلى الطيور أن تفطعه بوعررنه وأوديته الصعبة المساللث، وهي خالية من الأحمال، كاللمال. والملك، وكلّ متاع في هذه الدنيا. وعليها أن تفقد الشعر; بالمكان والذّات، وتصير في حالة من النسيان الكلي والفيان الفناء،
 البحر الكلّي يبقى في صفات نفسه، وإذا غاص فيه الطاهر ينى

$$
\text { فيه، فحركته حركة البحر } 1
$$

هي رحلة الإنسان في هذه الحياة، باحثاً عن الحن سأبُ بداب وإخلاص نحو العِزَّة الالَّهية، على الرغم من الصعربات
 هاجس الإنسان مينذ القدم، فكلكامس السرمري في مطنى الالفِ الثاني قبل الميلاد يمضي سـانلا عن سر الوجود، وعز كيفية الوصول إلى الخلود، ويستعين بمرشد السهد أوثانا بــبٌ

الناجي من الطوفان، بيد انه بخفق في ذلك ويعود خالباً إلى مدينته أزكل . وغيرها من الأساطير القديمة والأعمال الأدبية المختلفة التي كانت نسعى نحو الحقيفة ونحو الشا . نذكر منها
 لأرسطو فانيس ه•ع ع ف.م، وأرداوريراف نامه الفارستية التي









 الالَهية لدانتي المتوفي سنة


وفي عصرنا نذكر (جاويد نامه) لإقبال الباكستاني
 الطير لابن سينا وباب البوم والغربان في كتاب كليلة ودمنة،

ورسائل إخران الصفا. وغيرها من المولفات التي بحثت في عملية السعي نحو الحق، ومراحلها ومقاماتها. إنه هاجس الانس



 واليقين. والطير التي ترمز إلى النفس البـرية، أو الروح، كانت منذ القدم تخفق بأجنحتها، فإذا هي طيور خضر ترن الرنل في الجنّة بأرواح الشهداه، ولما أعتمد السبد المسيح من يوحنًا، "وصعد للوقت من اللاء، وإذا السموات تد انفتحت له فرأى


ولقد جعلوا للملانكة أجنحة، والروح هي الحمامة التي هبطت مع الثــنخ الرنــس أبي علي بن مسينا القانل : هبطت إليك مز المحل الأرنع ورتــــاء ذات تعــرُزِ وتمنـــع أتا عند شاعرنا العطّار فمراحل الــلوك أي الدقامات يرمز !اليها بالأودية، ’السيمُرغ يمثّل الذات العـار العليا، والطيور ترمز إلى النفوس البثرية. وكلّ واحد يمثّل توجّها معيناً، وسلوكاً خاصاً، وصفة مميّزة.

فالهدهد يمثل الدليل والمرشد الهادي الكامل والعارف،

أمًا البلبل فيرمز إلى العاشٌق الولهان الذي يهوى الجمال. واللبغاء ترمز إلى الذين يحبُّون الخلود ويزمنون بالدنيا اللـيا الباقية . والطاووس يرمز إلى الناس الذين يعبدون اله طمعاً في الجنَّة



 محبي الجوامر والذهب واللَّلى، . ويمًّل طير السعد (الهماي) الهانمين بالسلطة والمفتونين بالنفوذ والقدرة. ومالك الحزير الحين

 الصعوة الناس الضعفاء الذين يهابون الـسفر ومثقَّاته . آنا الباز فيرمز إلى الذين يبغون التقرَب من الملوك والـلـلاطين.

وهكذا نجتمع الطيور تحت إمرة الهدهد المرتّدي حلَّ مئُزة، والتـاج علمى رأسـه، هـو تـاج الحقيقـة. أتى الهـدهـد العارف بالثـرْ والخير، ونال مخاطباً الطيرر :

أيتها الطيور! !ني بلا أيْ ريب، بريد الحضرة، ورسول الغيب، لقد أتيت عارفاً بكلُ حضرة، اتيتُ لفطتي وعلمي، فأنا صاحب أسرار . . . أيتها الطيور! لنا ملك خلف جبل جبل فاف، إسهه سيمُرغ، مو سـلطان الطيور، وهو قريب منّا، بينها نحن




بعيدون عنه كثيراً. بيننا وبينه أكثر من ماثة ألف حجاب أمام



 البحار في الطريت نحو السيبُرغ، صاحب الشـأن العجيب، هذا

 صضباً أوهياجأ.

وما أن سمت الطيور كلام الهدهد حتى انهالرا عليه بالأعذار، وابتدره البلبل بقرل:

لقد خُتمت بي أسرار العـئف
فأنا لا أفتا أغرد بالعشتّ طرو الليل
!إني مستغرق في عشت الورد حتى اصبحت
فانِ فناءة مطلقاً عن وجودي
فلا طاقة لبلبل على السير نحو السبيُرُغ
يكفيني عشّق الوردة.

نهو يزول في أسبوع واحد. .. .


وتكلّمت البيغاء واردفت:
إني لا أستطيع تحتل المشفةَ نحو السبُرغ
تكفيني جرعة ماء من ينبوع الخضر (ماء الخضر مو ماء
الحياة
فأجابها الهدهد:
با من لـس لها من الحظَ علامة
ان لم تضخي بالروح فـا أنتِ كرجل مقدام
ماذا ستفعلين بالروح؟ ابذليها للحبيب!
ضتّي بالروح كالرجال في مبيل الحبيب
وكذا الطاووس، يقذّم هو الآخر عذره، مشككاً في مدى

 الطريق مرَّة أخرى . ويجيب الهدهد:

إنَ حضرة الحق بحر عظيمه . .
رإنَ جنات النعيم تطرة صغبيرة .



الطيران إلى الـسيهُرغ . ويجيه الهدمد قاثلًا :

## نحن أمل الطهر أصهابٌ ســات

## نحو ماء اللرض نسعى في الحياة



يا من تد سعد بماء
لقد صار الهاء حول روحك كالنًار .
وتحايل القبج معتذرأ، ومتهيباً الوصول إلى السيمُرغ بفلب قوي، وهو الذي يضع يده على رأسه ويغمس قدميه في الطين، معللًا بأن جواهره يجب أن تظهر للعيان .

فأجابه الهدهد تانذا :
ما أصل الجواهر؟ إنها احجار تلوتن
لقد قـى قلبك لعشُقك الحجر . .
وتُقدُم باقي الطيور أعذارها والهدهد يجيب، مبديأ آراهه وبراهينه وحججه ونصانحه، كان يقول للهماي الساعي نحو نيل رضا الملوك:

ليتث لا تمنح الملوك المجد والسلطلان
وتحرُر نفسك من العظمة . . .
ويتقدّم الباز مختالاً يعتنر قانلّ :
تكفيني زگة من يد الملك. . .
وبكفيني هذا القدر والمرتبة في الدنيا . .

## 

ذالك يكفـي البـاز قــدرأ يــا رفيقـي

i


انـع المُلك فيـا نفسـي استفيقي! !!

وجواب الهدهد:
لذلك يُحمل المرمح ذو الرأسين(1) المرصَّع بالجواهر أمام
الملث
فيا من اقترب من الحلوك، إبتعد عنهم . . .
وأتي دور مالك الحزين، فيتقدّم مكسور القلب بأعذاره
ويقول:
املأُ القلب ددأ، أملاْ بالهاء،
رإذا استولى علي الحزن فلا أتأثر، وماذا أهنع. .
فأنا لست من أهل البحر، نوا عجبا
كيف أموت على ساحل البحر عطثاناً يابس الشفة. . .
لا أريد سوى غمّ البحر في هذا الزمان . . .
رلا تدرة لي بالميمُرغ، فالامان! . .
ويجيبه الهدهد بأنه إذا لم يجد مُنية القلب، فلن يجد
أبضاً منه، راحة القلب.



 وسهابة، فسـي هذا الرمح بـ(دور باش).

حُزن بحر الدنيا بكفي في الزمانِ كــــن أعــدو للــيـُـرغ والأمـانِ


إنـــي عطثــــان نــي بحــرِ ومـاٍ



والخراب. ويقول له الهدهد : كلُّ تلب يعتريه الخلل، من عشت الذهب، تتبدّل صورته يوم القيامة . . .
وتأتي الصعوة بعذرها والحيرة تلفُها، ولا حول لها ولا قوة، ولا تلب، ولا قوت . فكيف يمكنها الوصول إلى السيمُرغ وهي على هذه الحال.

## ويجيبها الهدهد:

إن لم تكن لديكِ العين التي تستطيع أن نرى اللسيمُرغ
فليس لكِ القلب المنورّ الثـبيه بالمـرآة.
وعندما سالت الطيور الهدهد عن كيفية الوصول، وعن
الطريت، أجابهم:
إن من أصبح عاشفاً، فلن يفكَر بالروح، وإذا صار تلبك عدواأللروح، فضحّ بروحك لأن الطريت سيتهي بك . .
نـالعشــت يجــب أن يُمـرَّغ بـالألــم وبـدم القلـب، وبقصًّةٍ
ومشكلة
ينبغي أن يواكب العشت ألم محرق للحجاب، مـيزّق لهجاب الروح حيناً، وخاثط لحجابها حيناً، وكلُ من أصبحت

لـ قدم راسشت في العشت، تنخلَ عن الكفر، وعن الإصلام أيضاً . .
! إن العشت يفتح لك الباب نحر الفقر ، والفقر يدلّث على الطرين نحو الكفر . . فإذا لم يبت لك هذا الكفر وهذا الايمان،

ضاع جســك هذا، ولم تبق هذه الروح
وبعد ذلك تصير رجلُ لهذا العمل، ويحت للرجل مثل
هذه الأسرار . . .
حينما سـعت الطيور هذا الكلام، تخلذ عن أرواحها
في ذلك الزمان. ورموا بالقرعة، فوتعت على الهـهد العاثـق . وغسل الجمبع الأيدي من الروح زاهلين، ذلك انَ حملهم ثقيل، والطريق بعيدة. وتشاورت الطيور مع مرشدها في أمر مسيرتهم الصعبة. ورالوا بأن القلب إذا فرغ، عند ذالك يرضورن بالطريت ويسلُّون أنفسهم، متوجهين نحو الحضرة بلا قلب ولا جسـم. فباب التوبة مفتوح ولن يغلت في وجه المريد، ولو كان كل إنسان طاهر أ منذ بدايته لما صحتّ بعثة الانبياه، فاللمع هو دمـع أسـرار القلـبـ، ومـا الأكـل حتـى الشبــع ســوى صــدا القلب . .
وقالوا أيضاً: إنّ الذهب الذي يشغل الإنسان عن الش، ما


## 

,أنــا دومــأنـــاجيهــا هـــون
كبــفـ أسعــى لسبيُــرغ المغفــرة
19

هو سوى صنم، فألتٍ به في التراب، وانفت ما لديك في




 تمضي غير آبهذ، فامضِ انت أيضاً، أتركها ولا تنظر إليها. وأردفوا:
 أحرق كلً ما عندك، وإن كان راس شعرة، فإن تحرق كلً شيّ بآهذِ ناريتّ،

فاجمع رماده، واجلس فبه .....
فإن فعلت هكذا تحرّرت من الكلّ ،

وما دمت موجوداً، نارض بمتاعب الروح،

إحتمل احتراق الروح والم القلب كثيرآ،
لأنَّ هذا لا يُبديه أحد هناك الـا
وبدأوا يهططن الأودية، فإذا صاروا فيها فُنوا جميعا،،

وعندها من يُرجع إليك الخبر مـن لا خبر لهم. وإذ هبطرا بوادي الطلب، استقبلتهم المتاعب الكثيرة جدأ. هنالا لا يبقى

 ذالك، ويتجرّد المريد من متاع الدنيا كلُ

بلا صبر، محرقاً، متمرداً، فالعشّق هنا نار، والعنا والعقل دخان، وساعة يظهر العشّق يختفي العقل . ولمّا كان العشت وسيلة المعرفة، نراهم يصلون إلى وادي المعرنة الذي لا الزيل له وله
 بجمال الحبيب، شمس ساطعة، يرى كل واحد من الأسرار بحسب قدرته.

ويهبطرن إلى وادي الاستغناه حيث لا إذعاء ولا معنى،

 والكراكب تطعاً نهي كأوران الشنجر المتساتطة، والنملة هنالك أتوى من ألف فيل، أعظم الأنياء حقير أمام هذا الجا الجلال.

 حيث لا يُدرك الأزل ولا الأبد.

# إنـــاعــــت الــيمـــرغ هــذـبــان <br>  



فـانـأـأسعـى بعـزم فــي الخـراب


## الـوصـول إلـى وادي الحــرة يُجلـب لــك ألــاً وحسـرة

"un
وتردّد:
!
 العطًار مـلًا عن أميرة جميلة عشّفت غلاماً لديها، وند ألا أنفت أن



 من غفوته تذكر ما رأى، ولكنه لم يعلم كيف ومتى .. أكان حلماً ذالك أم يغظة، وغمرنه حيرة عجيبة


 من قد صار فانياً في بحر الكلّ قد صار فانياً مستريحأ دانماً. .

إن القلب في هذا البحر المملوء راحئ، ، لا يجد سوى الفناه.. . .
 جهاعة من الفراش تحلّقت حول بعضها نسال عن الثـمعن،

فـارسلـت واحـدة منهـا لتتحـرًّى أمر هـذه الثنـعـة وتتفحصهـا وتختبرها وتعلمهم بـكانها، وطارت حتى أبصرت قصرأ في شـمع مضي\&، وعادت إلى صاحباتها تصف لهن الشـمعة. . نقال


 ببعض أسرارها. وهنا قال كبيرهن : يا صاحبتي ليس هذا وصنا وصفا
 في اللهب، فانتعلت وأضاءت كاللهب. ولما وان عادت إلى أصحابها، أبصرها كبيرهن، فقال: قد غُرفت هذه الثـمعة

الآّن، إنَّما بُدرَك الحبيب بالفناء فيه
كان يسللك الطريق إلى الحضرة، عالم من الطيور، ولم

 حضرة بلا وصف ولا صفة، أعلى من إدراك العقل والمعرنة. لقد أبصروا برف الإستغناء يومض فيحرت مثات العرالم في لمحة، رأرا آلاف الثنموس والكرا الاكب
 مشاق السفر، إنْ ماثة فلك هنا كذرّة من التراب، فما وجودنا وما عدمنا في هذه الحضرة.

ومكثرا في حسرة ويأس وحزن حتى خرج حاجب العزَّة
وفال لهم: يا أيَها الحيارى المنهكين من أين اتيتمب؟ ولـاذا



 يوذن لنا في هذه الحضرة، جنتا لعل الملك يرضى باعمانـانـا فتنالنا منه نظرة

ونال الحاجب: !إرجعوا فإن منات العوالم لا تزن شعرة
أمام هذا الباب . وأجابت الطيور :

كالفراش في النار ! ولى نيأس من رحمة الملك.
عندها خرج الحاجب وفتح لهم الباب، وتقدمهم يرفع منات من الحجب كلَ لمحة، فانبعث النُّر في الأرجاء، وبدا وبا


 عالم النــــان، فلم نعد الطيور تذكر شـيـنأ.




 والعجب، وسالوا عن المببب، نقيل لهم: إن مذه الحضرة
 طانرا) فرايتم الـيمُرغ كيف تدركون الأبصار وكبف تنال الثـريا عين النملة؟ . . فالأمر ليس كـا رأنتم وكما علتتم، ولا كـا تلتم أو سمعتم، فأنوا فينا في صدر العزُ والدلال، حتى تجدوننا نانية في أنفسكمب . . فنفوا فيه أخيرأ إلى الأبد.
وتد فني الظلُّ في الشُمس، والـــلام
وفال العطًار أخيراً:
ختم عليك منطق الطير ومقامات الطيور ،
كما ختم على الـُـــس النّور . .

زمان لها، ثمَ أعيدت الطبور الفانبة إلى أنفـهـها، فلما عادت إلى انفسها بغير أنفسها، رجعت إلى البقاء بعد هذا الفناء .


## يـثل مذا الرسم (منطق الطير )

بريشة الفنان الإيراني محمد صندو قي

## 


 قلوبهم، كلّهم بالعشت الصادق، ودعامبم إليه، لأنه بوساطته يضخّي الإنسان العانُق بالروح في سبـل المعشوق، ويقتحم كل" الصعاب لكي يصل إلى الحيبـ. وهنا يستطرد مُناعرنا

 قمة التضوف وخلاصة المعرفة والعلوم، وهو متهـى الإقدام والغاية، يقول العطّار في (بلبل نامه).

أي ما معناه:

بــلا عشــت فــا حصّلـت حـرفـا
ويقـرل في مقـدمـة (جـوهـر الـذَات) : دالعشــت يعـرف
صفاتك لأنه من الجوهر . . . إنه يكشف الحـياب لأنه رآك في وحدتل فعرفك1.

ويقول أيضاً: إذا اجتمع العقل والدين والعشت أدرك الذون كلً الأسرار الثي يبتغيها الطالب؛

سكاية الشين صنعان ميرة، هي فصّة شِين كان فريد
 اللحرم الثريف في مكًّ المكزَمن، إليه يأوي وفيه يستكين منذ خحسين عاماً. وحوله المريدون وند بلغوا أربع مائة . مـم من الم أصحاب الإيمان الفوي، يواظبون على الرياضة الروحيًّة ليلا ونهارا. لا تكلَ لهم عزيمة، ولا يتسرًّب إلى قلوبهم البأس والثنك والخوار'. وقد آذى الثـيخ صنعان في حياته خمسين حجّة نقريباً. والعمرة كان يوذيها بلا انفطاع وباستمرار على


 الذين أتوا في العشت قبله، أنوا بلا وعي من النفس . . بينما كان

ثيخنا عميقاً في تفكيره، دقبقاً في رأيه، توياً في الكرامات والمقامات. يبعث الأمل والصحة والفرح في فلب من يأته

شاكياً مريضاً باكياً.
كان يغطْ في إحدى الليالي في نومه، عندما تراءى له في
 إستيفظ على هذا الحلم المريع صارخاً: وا ألهاه، وا أسناه،
 تعالى : وْنلمًا ذهبوا به، وأجمعوا أن بيجعلوهُ في فيابتِ الجُبِّ

 فقد تخلَّى عن الزّوح، نالعقبات كثبرة وهي تواجه النّاس
 الالّهية. أما إذا بقي خلف تلث العقبة، طالت الطريت علبه. وإذا بالشنيخ المعلّم يفاجىء مريديه بقراره السفر اللى بلاد الشام الـام


المريدون الأربع مانة جميعهم.



الثبيخ فناة تطلُ من على هذه الشرفة :
فتاة مسبحيَّة روحانية الصفة،

$$
1.1
$$

لها في طريق (روح الهّ) "1 مانة معرفة
وكانت في سـماء الحسن، في برج الجمال
شـمساً، ولكن بلا زوال.
ركانت الثنمس، حسداً، وغيرة من صورة وجهها
أسرع إلى حبها من العاشقين
لها حاجبان كالهلال التائه في ليل العانـقين، وعينان


 تحترقان عطثناً، والعينان الثملتان تطعنان الهاتم بحبها ألفـ الفـ

 واغمي عليه، وهوى. وإذ أصبع المكان ناراً، سقط في النار وان
 الجنوني . وتغلّب العشت على روحه وقلبه . . .
حتى ينس من القلب، وسنم من الروح . .
وانتى للعاشق الولهان أن يطيع؟ . .
. منطز الطبر ، الحد ناجي النبـبـ (r)
i.r
وكبف يحتـل الم العلاج، أو حرقت؟؟.

وتستر في مكانه، شاخصاً نحو الثشرنة، ونمـ تد تجمـد
فاغرأ من شـذة الدمشة. . ولثد حار المريدون في أمره، ونصحره، ، فلم تنفع معه النصيحة

وكف تنفذ الطاعة إلى تلب العاشق الولهان. الهبام يتزايد يوماً بعد يوم، ولم يعد تادرأ على النوم أو الراحة لحظة واحدة . . .

وتراه يرتجف، ونوح، ومو الذي أمضى ليالب في
 يشتعل هيامأ، ويحترف عشقاً كالشـمعة في اللبالي الكالحة أتراه وُجد من أجل مذه التجربة؟ أمن أجل هذه الأيَّام الملينة
 عنده عقل أو صبر . وصارت تلك الحسـناء، الر انعة الجمال كلاً شي، لديه، وغاب عنا حوله من مريدين وأصحاب وناس . . .

 الوتور الحيًّ حيث تقيم .. وتنَّت الفتاة الجميلة أخيراً لما بجري أمامها، فنصحته بالإنصرف، معلّلة عدم قبولها لكا لكونه مسلماً، ومي مسبيجئة، وكذلك فإن فهنالك هوة بينهـا بالنـبـة

## الى السن، مو طاعن وهي في عمر الورود. . .

وتضرِّع اليها أن توافق. وقد الكَ بقوة وعناد أن تقبل عبوديته، وحبَّه . . . وأخيرأ رضيت ولكن بشروط عدّدتها: أن يسجد للصنم، ويحرت القرآن، ويشرب الخمر، ونر، ويغنض عينيه عن الإيمان فأجابها أنه يختار الخمر، ولا ولان شأن لد بالثلانة

 المعتقد، وهكذا تنصَّر . . . ورضي أخيرا أن يحرت القران آنه، وعلم به النصارى، فآخذوه إلى اللدير وشدّ الزنار . . وطلب منها بعد كلّ مذا، الوصال . . . فأبت متذرّعة بانه فقير ، وصداتها غالٍ وكبير ! !

طلبت منه أن يرعى الخنازير سنة كاملة، وذلث بدلاً عن صداتها. وافق علي طلبها، ومضى يرعى تطعان الخنازير . . . رلما يثس أصحابه من إقناعه، وإعادته إلى صوابه، تزكوه ومضوا عائدين اللى الكعبة . نذكر انه كان للشيخ مريد، وكان غانباً عن مكَّ يوم غادرها إلى بلاد الشام . وعندما عاد، سأل عن الشثيخ فأخبره المريدون بها جرى له. فـحزن كثيرأ، ولامهم على تركهم إيَّاه وحيداً في بلاد الروم هذه . وطلب إليهم أن يصلوا ويستعينوا باله، فهو الفادر وحله على إرجاع

الشبخ إلى رشده، ودينه، وإسلامه . وسافروا جميعهم إلى بلاد
 مكان معيًّ • يراظبون على الصلاة، متضرزعين إلى الها أن ينفذ شتبخهم من بلواه.

واستجاب الهّ سبحانه لهذا الصريد المزمن الصـادق، بعد




 وزال الإثم والنبار عن طريفه، واستعاد الشيخ صنعان وعيه،
 والمسكنة، واغتسل، ولبس الخرثة، وسار مع مريده إلى رِكْة .

في هذه الأثناء أبصرت الفتاة في المنام أن الشمس تد


 وهي ني طريقها إليه . . . وطُلب إليه أن يعـود إليها ليكـرن مؤانسأ لها ورفيقاً في هذه المرحلة، فففل مسرعاً نحوها.

وخشي المريدون أن يكون الشبيخ تد عاد إلى ميرته المعهردة
 الفتاة. . فإذا بها تد سقطت على الأرض من الإعياء والتعب. وحالما أبصرت الشثيخ أخذتها سنة من النوم .... فنتر الشين



 الحجاب. . . فاججابته:

التِ عليً بالتوبة حتى أصبح عارفة. . . . واعرض عليً الإسلام حتى اهتدي . .

نعرض عليها الإسلام، وصار هنالك هياج كبير ، وصخب
من قبل الأصحاب الموجودين . وصارت تلك المعشوقة من
 له: لقد نفذ حبري، ولم أعد أتوى على الفراق، .. .. إني أبارح هذا الجسد البثري المفعم بالصداع، فأعف عني ولا ولا نخاصـني . . . الوداع با شُيخ العالم الوداع . . ونثرت الفتاة روحها على الحبيب، واختفت خلف السحاب منطلفة كالقطرة نحو بحر الحقيفة

العشت مو القوةَ الخفيًّة الجبّارة التي تحضز الانسسان، وتدفع به نحو الطلب والإتدام والجد. مو في اعماق المريد والطالب. يقول العطًّار في (مختار نامه): ذمبنا وراء عالما ولم العقل والفهم، العقل لا يجدي عليك، إنما يأتي إليك بـا باتي
 ولكن مذا العقل الذي يفقد نفسه بجرعة من الخمر لا يقوى
 فدمأ إلى الحبيب. إنه أول الخلذ ولكنه لم ير وجه الحبيب نظّ إنه لا يعرف صورة نفسه، وان عرن آلاناً من الأسرار،
 هكذا فبالعشت، وفناء النفس، والإتصال باله، تُرْك الحقيقة. وكل" هذه المفامات والأحوال تتلاءم والشريعة إذ هي سرٌ من أسرارها الخفيَّة . ومستملّة من فلك القرآن .

والمحبة من الأحوال التي تلازم المريد، بل أهمها وتد رُوي عن الرسول حبَّك أحبً إليً من نفسي وسمعي وبصري واملي ومالي ومن الماء الباردا. والحبَ في الااحوال كالتوبة في المعامات، كما قال الـهروردي . . . 'ومن صست محبته تحفت بساثر الأحوال مـن الفنـاء والبفـاء والصحـورا . وتـد تـال أبـو حسـيـن الـوراق:
(1) مخنار نامه، الكلنِات ص901، برا-مع عfٔام ص1 1. 1

اللحبَّ الصوفية هي الإتحاد والذوبان ها بين المحب والحبيب، والشوق الذي لا تنطفىء شعلته، ولا تخف حرارته، ولا تروي القلب ميامه، ونسـمع صوت المريد العاثـق يقول:


 رالمحبَّة تودي إلى اللقاء والموانسة، في مجالس القُرب وتكـبب المحب صفات المحبوب، كـا قال ابن عربي: أنـا مـن أهـوى ومـن أهـوى أنـا نحــن روحــان حللنــا بـــنــا



## الههالاو والإسلإم

التصــرُّف هـــر امتــداد لــروح الإســـلام، منــه استقـى
 التصوف فبل الإسلام بأثكال مختلفة، وتوجُهات متنوُعة معينة. بيد أنَا في جوهرها، هي المتداد للفكر البشري في في
 عادوا - بعد أن أنَضح مذهبهـم، واستوى - إلى روح الإسلِم يفتـُون في آيات القرآن الكريـم عمًا يواتي طرقهم وانم وأفكارهم الخاصة، فأخذوا بوساطة التأويل والاستنباط يستخر جون الـا ما في
 وأفكـارهــم، كـنـلـك فعـل اليهـود والمسيحيـون فـي الـــوراة والانججيل.

احتجَّ المتصونون وآمل الكلام لرائهم بآيات كريمة نذكر
 الكتاب، وأخَرُ متشابهاتٌ، فأما الذين في تلوبهم زَيْغّ فيتِّعون ما تشـابه منه ابتغاء الفتّةٍ وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلاً اله . v/الراسخون ني العلمي آل عمران وان
وكذلك أخذوا بالحديث الشُريف: احدّثوا الناس بما
 المتصوفين ومنهم العطًار ، يفسُرون الآيات القرآنية لكي تُورافي وميولهم المعرونة التي تتجاوز الصور إلى الحفاتق، وتبتعد عن الاشنكـال والظـوامـر والمحــــوسـات، لتـركــن اللـى الأمـور
 الفكري، وإرضاء لما يعتمل في نفوسهم من إيمان ونزعات روحانية عرفانية شثفَافة . من هذه الآيات نذكر : خاولشَ الهثرئُ والمغربُ فأبنما تولُوا فثمَّ وجهُ الشه البقرة/ 110 . 10
وكذلك الآية الكريمة: 'واولقد خلمْنا الإنسانَ ونَعْلمُ ما

ورنالك الآية الكريمة التي تتحدًّ عن قرب الإنسان من


 كانوا. .

وتتوافق هذه الآية وآية من الإنجيل تقول: الانه حيثما
اجتمع اثنان أو ثلاة باسمي نهنالك أكون في وسطهم، متَّى
 المستنبطات: إنَ الختلاف أهل الظاهر في الاستنباط يزدي إلى الغلط، والإختلاف في علم الباطن لا يؤدي إلى ذلك لانها
 ودرجات، . والعطًار الذي كان صوفياً، كان أيضاً مسلماً مؤمناً، بدعو إلى الإتفان بين الثشريعة والتصوٌف، وران ويطلب أن يُتِّع الششرع في كل’ الأمور . يقول إن من أسكرته الحقيقة يحيد عن الشرع أحياناً ولكن ينبغي أن يبقى الصوفي صا صاحياً : „لا تحد عن
 البحر واعمد إلى الــاحل ولا تُسلم نفــلك للسكر من جرعة أو جرعتين علبك بالصحو وإن شربت كلً دنان الحانة،(1) "
ويفـول العطـَار بلــــان لقـــان الســرخـــــــي فـي وادي التوحيد، من كتاب (منطت الطير)، ان لقمان مذا لـا بلا بلغه الكبر
 في طاعتك! . فسمع لقمان منادياً يدعو إلى أنَ من يريد العتق
(1 جوهر الذات، لـ، ص^، .

يمّحي عفله وتكليفه معاً، فاترك هذين واقبل فال لقمان: إلهي إنما أطلْبُك أنت، لا حاجة بي إلى العقل والتكليف. ويخرج لقمان من العقل والنكليف ويمضي في جنونه مردداً: الآن لا أدري من أنا



 العطًار إلى المذاهب والأديان، فوجدها مظاهر متنرّعة لحقيعة
 للاتصال به، يقول : יلا تنظر إلى غير انشّ . الكعبة والدير عندي سواءه. وقال أيضاً: ارحمة اله تنال أهل الاديان كلّها . . .


 والصابنين من آمن باله واليوم الآخر وعـل صالحاً فلهم أجرهم عند ربُهم ولا خوف عليهم ولا مم بحزنونه البقرة/ الا




مذه النفس الإنسانية التانهة في بحر هذا الو جود، تسعى داثبة للعودة إلى موطنها الأول إلى عالم الروح التي هبطت منه وكما يقول العطًّار : ’إن كلً شُيء ينزع إلى البحر أو إلى النور الذي ظهر منه. وان العالم في حنين داثم إلى أصله، في شـو الـي مستمر إلى الش . . 1 .
مذه النفس ما تزال في حيرة من أمرها تتذكر مرجعها الأول، فلقد فقدت صفامها عندما سكنت إلى مذه الحباة الجسـئَة، يقول العطّار : أِيَها الروح! أتها البلبل! بقيت في الاسر إذ سكنت إلى الشَّرَك! . . ويقول إيضاً مخاطباً الروح: أيتها الروح! جنتِ من العالم الذي لا يحدّ، فريدة في جمالك الك ، ولبثتِ في حجاب اللادة فلا قرار لك حتى ترجعين - أيتها الروح! كيف أنتِ في هذا العالم الغريب؟ كيف أنتِ مسلوبة كلً عظمتك وجمالك؟ . . الروح طانر فَارت العرش فإن لم يجد له دليلذ إلى وطنه خلّ،(1)

وعلى الرغم من انتساب العطّار !لى المذهب الـنتي الشـانعي نراه في كتابه (مظهر الیجانب) يعلن تشيعه. وهو في جميع الأحوال يتخلَّق بروح الإسـلام، ويستمدُ من القرآن ومن سيرة الرسول بهلديه، وينير أمامه الطريت نحو الحق. نهو يرى ان خلق العالم
(1) عزام، ص^^A.


 علي عليه الـسلام، الذي فال : سمعت جلي رسول الهي يقول: اخخلقتُ من نور الشه عزَّ وجل وخلقَ أهل بينب من نوري!. ويردف العطًّار في ابياته هذه التي الستهل بها كتابه (منطق الطير)
 قد ذكره في التوراة والإنجيل، كـا جاء في قوله تعالى : الالداذ
 لW بين يدي من التوراة ومبـر أ برسول بأني من بعدي اسمُ أحهد|الصف/7 . والعطًار يحيل كلامس إلى ما جاء في سفر

 ويشير العطًّار ايضاً إلى كلام السيد المسيع يخاطب تلاميذه قبيل تسليمه قانلا : اوأنا اسال الآب فيعطيكم معزيآ آخر ليفيم معكم إلى الأبد. روح الحت الذي العالم لا يستطيع أن يقبله لأنه لم يره ولم يعرفه، أمتا أنتم فتعرفونه لأنه مقيم عندكم
ويكون فيكمبا يوحنّا \& IV IT . IV .

ويـردف العطّار مخـاطبـا ألـرسـول

العـالــم، وإنـك بعــده أبضـاً. . . فـانــت الـــابــن والآخـر (1). . . .

ونذكر ما فاله في نضيلة الإمام علي هِغْنُ: في الیصدر

الــبد الحق، والإمام الصـادق . .
جبل الحُلم، باب العلم، ونطب الدّين . .
ساقي الكوثر، الإمام الهادي،
! بين عمّ المصطفى، أسد الش(r) .

نعود إليك الآن بعد هاتيك الــنـن الطويلة، بعد سبعمائة
 مزتمر عالدي للتعريف بأنكارك، وآثارك الإنسانية والآدبية،

 المختلفة. وسط هذا العالم المغرق في الماديَّة، والصراع، والماع
 وسط هذا الاستكبار العالـي الـئين، نتطلّع إليك ايها العطًّار
(I) الحـد ناجي القيسي، منطز الطير، عدد TV. أी المــر نغـهس، عدد (Y)

نعم لقد عشنا معك سويعات قليلة، فتعلمنا منك أثيـاء كثيرة. تعلّمنا منك الحرية، فشاهدنال تهجر الجاه والمال في

 الأرحب الشامل والكامل، النفي الطاهر، نحر الحت نحو (السيمُرغ). وانت القائل : إنَّ الدنيا ومن يرتزن فيها أثهب بذبابة داخل بيت العنكبوت؛ .
لفـد تخلَّصـت يـا شبيخنـا الجليـل مـن مــنا الأتـرن الـذـي يصليك بناره كلًّ يوم، وانطلفت خارج هذه اللعبة الحمراه، ألم تقـل : ’ومـا نـارك إلأ الـدنيـا فـابتعـد عنهـا وا وافعـل كمـا فعـل الأبطال، وكن حذراً من هذه النارا . لقد تحرّرت هن العصبية المقوقعة، وانطلقت نحو الثـمولية فحلِّت في في أجواء عليًّة شفّافة، فوق المذاهب المختلفة، والتيتارات الدينية الیتنوعة، وكم نحن بحاجة ملحَة إليك في هذا الزمان بالذات، وعلى هذه الـن الأرض التي تشهد عراكاً ميبتأ بين أبناه الإنسان، الذين بعبدون اله الواحد الصـد

نعـم، لقـد افلتـت مـن هـذا الأسـر ، واجتـزت الأوديَـة السبعـة، وتحتّلــت كــل أنـواع السنفـاه والعــناب فـي سبيـل حريتك. . . في مبيل فنائل وتلاثيك في اليمٍ العظمب، حيث
 وعرفت الطريق إلى الحيبب بوساطة العشت الذي بيخلي



 (1)، . . . .

والعشت هو طريق المعرفة . والعالم في شوت دانم إلى المصدر، وإلى النبع الصاني، إلى الشا ، وأنت القاثل أيضاً: إنَ
 من نمانية عشر الف عالم بحر إن رأيته لمحة واحدة رأيت العالمين فيه كقطر تي ندى . . .


 نهو.اته، واطماعه، وحسده، وكرامتيه، وأنانيته، وتعصب، ونكالبه الهرير على المادة . لقد علمتنا من أسرار الحياة وميض
 نفوسنا بإكـير من عطور اتك يا سيّد العارنين .


## كمال النعلث و عطظر



## الفهر(س)

Ir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .منطت الطير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pIIVأخيرأ

BEIRUT - LEBANON - P.O BOX 240/25-TELEFAX/271630


[^0]:    (1) تاريخ الفلـنة: الربية، صرror.

